



A Study of Food Education Approach Using Simple Indoor Cultivation of Cherry Tomatoes 




Since the Basic Act on Food Education was enacted in 2005, food education activities have been implemented in early 
childhood education settings. Experiences such as cultivation and harvesting of plants and vegetables have become important 
food education activities in early childhood education. However, implementation of cultivation activities and other activities 
varies depending on the circumstances of each facility. We herein investigated the use of a simple cultivation kit as a method 
for enabling effective food education through the experience of cultivation even at facilities that do not have fields, etc. We 
held a food education event in which cherry tomatoes were cultivated indoors using the kit. A questionnaire survey was conducted 
to determine the effectiveness of this food education approach as well as expectations in early childhood education settings. 
The university students found the experience and sight of cherry tomato cultivation to be pleasant and enjoyable. Using 
“awareness” of the effects of cultivation activities on one’s own feelings as a measure for food education approaches, the present 
food education approach was found to be effective for the cultivator and second- to fourth-year students. First-year students 
had not yet reached “awareness”, indicating a low effectiveness, but they were not in a state of “no awareness”. The cultivator 
in particular was left with many impressions, which contributed to “awareness”. The university students thought that the present 
approach was effective as an early childhood education activity both in fields and gardens and at facilities that do not have fields 
or gardens. These findings suggest that, although small in scale, simple cultivation of cherry tomatoes is an effective food 
education approach.








おいて記述が充実した 3）。さらに平成 26 年には「幼保連
携型認定こども園教育・保育要領」にも食育の推進が盛





























1．時期　2015 年春学期（4 月から 7 月末）　4 月 20 日に
種まき （品種名: レジナ）を行い発芽後は週に 1 回～2
回程度の水やり、施肥、間引きなどの世話をした。同
時に、気温、発育状況などの生長記録をつけた。






























ながら 2～3 日に 1 度程度容器に給水して水がなくな
らないようにした。室内の栽培のため害虫駆除は必要
なく、病気にもかからなかった。①～③のいずれのキ
ットも草丈 20～30 cm に育ち、6 月上旬から花が咲き
結実し、2～10 個程度の実がなった。
B．食育イベント











































A群 栽培者 （14人） : 2年生保育実践演習ゼミ（今井ゼ
ミ）の受講生で無作為に受講を割り振られた者。
B群 イベント参加 2, 3, 4 年（29 人） : 食育イベントに
参加し、アンケートに回答した者。
C群 イベント参加１年生（11人） : 「こどもの食と栄養
（健康と食生活）」受講者の中よりイベント参加者。 








表 2 に学生の健康状態を示した。全体で約 60%の学生
が「良い」、約 13%の者が「悪い」と答えた。群別にみ



















群 学年 1 2 3 4 計
Ａ群　栽培者 0 14 0 0 14
Ｂ群　イベント参加 2、3、4 年生 0 3 23 3 29
Ｃ群　イベント参加 1 年生 11 0 0 0 11
Ｄ群　　授業受講者 88 0 0 0 88
D́群　　授業受講者　質問非該当者を除く 45 0 0 0 45
結果 5 まで　　合計 99 17 23 3 142
結果 6 から　　合計 56 17 23 3 99
表2　健康状態
（ 人　　％） 
学年 良い 普通 悪い 計
Ａ群　 11（78.6） 2（14.3） 1 （7.1） 14 （9.9）
Ｂ群　 20（69.0） 4（13.8） 5（17.2） 29（20.4）
Ｃ群　 8（72.7） 1 （9.1） 2（18.2） 11 （7.7）
Ｄ群　　 46（52.3） 32（36.4） 10（11.4） 88（62.0）
計 85（59.9） 39（27.5） 18（12.7） 142（100.0）
4こども教育宝仙大学　紀要　7　（2016年3月発行）




























































































































































































の項目では、図 14 に示した通りA群は平均 4.5 項目、












設問 A群　 B群　 C群　 D’群　　
①どのような面で影響がありましたか。 3.0 2.1 2.1 2.3 
②トマトの簡易栽培を見て何が印象に残りましたか 4.5 2.4 2.0 2.4 
③ ミニトマトの簡易栽培は、保育では子どもの心情にどの
ような影響があると思いますか。
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